



This research focuses on dialogue and reflection. In lesson study， the workshop called 
“Unconference" has no-borders between teachers and learners. The result of the workshop showed 
that active form of dialogue made al the participants become autonomic 1earners. The teachers 
came to realize the efficiency of reflection and find it a出品rentlearning experience. Learners in 
supportive environments have high 1eve1s of self-efficacy and self-motivation and use 1e訂 mngas 
primary transformative force. 































































国 教員 生徒 [il調査1) 
他者との関わりから受ける支慢の項目




業 ②仕事の組践にのってくれる 37 
務 ③仕事に必要な情報告償供してくれる 16 
支 ④仕事上必婆な他部門との筒並をしてくれる 9 
媛 ⑤自分の目線，手本となっている 15 
⑥自律的に働けるよう.まかせて〈れる 1 
⑦仕事のやる気を務めてくれる 15 
内 ⑥自分について客観的な意見を歯ってくれる 21 
省 ⑨自分自身を掻り返る機会を与えてくれる 7 
支 ⑩鰻争心を高めてくれる 。
緩 ⑪自分の良い点在伸ばして〈れる 3 
⑫自分にない新たな観点を与えてくれる 36 
精 ⑪精神的な安らぎを与えてくれる 9 
神 @仕事の怠娘宮になる 6 
約 ⑮心の支えになってくれる 1 
支 ⑬ブライベートな細践にのってくれる 2 
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